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男 子 女 子 言f
151 30 181 
21 10 31 
131 101 232 
39 45 84 


















































































































現在 マイナ ス過去 未来マイナス現在
A B Aマイナ B^ A B 
男 一般少年 0.26 0.10 0.16 0.40 -0.34 
子 問題少年 0.14 0.06 0.08 0.21 -0.26 
女 一般少年 0.32 0.25 0.07 0.53 -0.50 
子 問題少年 0.44 0.24 -0.10 0.12 -0.20 























現在マ イ ナス過去 未来 7 イナス現在
A B AマイナスB A 
男 一般少年 0.10 0.1 -0.01 0.74 
子 問脳少年 0.15 0.17 -0.02 0.55 
女 一般少年 0.19 0.14 0.05 0.73 















































































































































































































子への 指民主的導 示 唆 寛容性 調和性 社会性 活動性関心
低 高 低 高 低 ifj 低 iIj 低 高E低 高 低 高
38 32 24 43 53 13 63 3146 20 44 25 37 28 
21 18 17 26 36 8 40 4130 8 25 16 28 13 
29 22 19 33 45 7137 16 32 16 21 17 22 32 
30 13 20 22 38 6130 13 32 10 28 17 25 15 
67 54 43 76 48 20 78 36 100 19 65 42 61 57 
51 31 37 48 74 14 62 18 70 17 53 33 52 29 
28 36 24 4 47 18 59 3148 20 47 37 39 25 
24 17 18 29 35 9 33 9135 10 21 9 27 14 
24 34 17 41 40 15 45 12 37 17 26 26 21 36 
22 23 18 21 29 13 38 7 38 2 25 19 23 21 
52 10 41 85 81 33 85 31 104 15 73 63 58 64 
46 40 36 58 54 22 13 12 11 16 “ 28 51 34 6 31 4 516 4110 11 8 11 5 11 5 6 
12 4110 6110 4114 2113 116 6112 6 
12 11 14 22 31 1131 1119 19 14 21 12 21 
12 5 12 20 15 3123 9116 9 15 14 15 17 
18 14 18 27 31 11 21 20 41 8 20 22 17 27 
24 9 22 26 25 7 29 10 37 11 21 20 25 23 
31 8 318 81 2 7 01 1 315 61 5 6 
6110 81 8 818 12 0110 3111 5110 6 
18 20 9 幻 31 10 32 8121 20 11 23 13 25 
11 18 12 23 19 15 29 6123 11 20 13 15 14 
21 28 12 35 39 12 28 23 39 8122 29 18 31 















が (X'=3.06，df= 1， P<0.10) ，母の
調和的 (X'=7.29，df= 1. P<O.OI) ， 
社会的 (X'=5.53.df= 1. P<O.05)， 





= 1， P<O.OI) ，母の社会的雰聞気の乏









































低 高 程主 高
大 26 58 
'J、 16 12 大 57 102 
大 31 44 
'J、 13 12 29 24 
大 21 34 大 52 74 24 27 
大 31 40 
'J、 12 15 36 42 
大 7 l 大 25 29 'J、 9 8 
大 18 27 





6 7 大 25 38 10 4 
19 31 













ものが多< (X'=6.15， df=l， P<0.05)，一般少年
群女子にで母との類似性の高いものに自我同一位得点も
高かった (X'=3.92，df= 1， P<0.05)。また，問題，
一般両哲学を合して検討すると母との類似性の高いものが
やはり自我同一位傾向も高い (X'=6.46，df= 1， P< 
0.02)ことが知られた。
これらの結果li古沢の結果と，高校生年令の少年のみ

























理学研究8，16ー 18 1970 
4) 西平直喜 :膏年分析大日本図書 1972 
5) 古i尺頼縫:青年期における自我同一伎の形成と親子
関係青年心理学所収金子書房 1968
6)小此木啓吾 :同一性の探求 教育と医学 1972.1 
7) 同 :自我と社会の出合い日本数文字土 1972
8) Erikson，E.H.: Identity"'Youth and Crisis， Nor-
ton， 1968 
9) BaldlVin，A.L.， Kalhorn，J.， Breese，F.，: Patterns 
。fparent behavier. Psychological Monograph. 
58. 1945. 
10) Rof，M.: A factoria! study of the FPBS， Child 
Development. 21. 1949. 
11) Dignan，M.H.: Ego identity and maternal ident・
ification， J. Pers. soc. Psychol. 
1，5，1965. 
12) Garai，J.E.: Maternal and Paternal identification. 
Perceptual Development in Children 
(Edited by Kidd. A.H.) 1966. 
SlInmary 
We have examined Ego-Identi ty which， we consider， forms the very core of ones personal i ty， 
covering both problem youth and 01・dinaryyouth. and investigated. at the same time. the relations between 
the two groups by inquiring， how they recognized the attitudes of their parents and how they identify 
themsel ves to thei r parents. 
We are afraid that this investigation is yet lack of a full statistical analysis. And so we have not 
yet reached any clear conclusion on their identifications to their parents. Through this investigation 
however， we have come to know that the problem youth group shows some confusion in Ego-Identity and 
that the attitudes of their parents toward them， on the other hand， are not desirable either. In short， 
there seem to be some positive relations between Ego-Identity and the parent-child relationship. 
( 36 ) 
